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区分 事業名 事業主体 事業費（百万円）
工場用地










































輸送施設 鹿児島本線増 国鉄 １０，９００









































街道（改良・鋪装） 55,519 104,041 470,600
小学校 44,702 42,537 6,210





















































家 借家 給与住 間借
準世帯数
1955年 13,938 2,473 2,459 2,267 126 １７ 4９ 1４
960年 13,535 2.619 2,605 2,432 127 ８ 3８ 1４
965年 12,807 2.674 2,665 2,480 120 １５ 5０ ９























































民間自力住宅 3,094 3,744 121






























































































































































































































































































1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年
総数 6,497 6,033 5,926 6,165 6,801 6,801 6,986
第１次産業
総数 4,951(76％） 4,197(70％） 3,279(55％） 2,345(38％） 2,293(34％） 2,293(34％） 1,919(27％）
農業 4,747 3,708 2,859 2,270 １．８２７ 1.827 １．５８１
林業 ０ ２ ０ ０ ０ ０ １
漁業 204 487 420 475 466 466 337
第２次産業
総数 512(8％） 656(１１％） 1,211(21％） 1,870(30％） 2,364(35％） 2,364(35％） 2,639(38％）
鉱業 4５ 3５ 3０ 3５ 6２ 6２ 7５
建設業 180 222 301 400 619 619 571
製造業 287 399 880 １，４３５ 1.683 １，６８３ 1.993
第３次産業
総数 1,034(16％） 1,173(19％） 1,436(24％） 1,915(32％） 2,141(31％） 2,141(31％） 2,422(35％）
3９ 2７ 2１ 2５ 2５ 2５ 1４
輸･通信業 104 143 209 260 291 291 286
384 405 459 675 740 740 754
金融・保険業
不動産業
2３ 2３ 4 7０ 8０ 8０
7５
1３
ービス業 349 443 540 660 832 832 1,103
務 135 132 １６７ 225 173 173 177








農業 1,454 Ｌ４６５ 6６ 1０１
林業 171 163 7.3 9５
工業・商業 1８ 2０ 0９ １１１
住宅 142 199 ９ 140
公共用地・その他 434 372 16.8 8６



















































































































































































































































































Structural Change of Industries and Regional Prosperity
Case Study of Taimei Town in Kumamoto Prefecture
YANG Ying
This paper discusses Taimei Town, which is located within the new industrial city of Shiranui, Ariake
and Omuta" . It will be clarified how the maintenance of industrial infrastructure of Taimei Town is
connected with its regional development policy. What kind of regional development policies are
necessary to enable industrial cities to become independent will also be discussed.
Recently a lot of small and medium-sized local cities have been experiencing remarkable economic
declines due to large population decreases and the aging of their populations. Through the use of its
own local resources, Taimei Town has aimed to become self-reliant and its effective efforts at unique
community building merit attention.
